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Abstract: The purpose of this paper is to verify that in order to implement and nurture “proactive, 
interactive and deep learning,” it is crucial to use project-based language teaching (PBLT) in public ele-
mentary schools, making good use of well-selected English picture books for children.
This paper presents (1) a tentative “English picture book selection-criterion table” for young Japanese 
learners, (2) an exemplar unit for a project-based teaching plan, using a picture book based on the table, 
(3) analysis and discussion of an implementation of the proposed unit, based on a vocabulary test, 
questionnaires and reflections.
It concludes that creative utilization of picture books is one way task-based language teaching (TBLT) 
can nurture proactive, interactive and deep learning and can provide an environment in which learners 
can enjoy using English willingly. It also concludes that this theory- and input-based practice is a 
necessary first step, leading to the next stage, the junior high school level, where learners are able to 
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（例えば，Eccleshare & Blake, 2009）7)はあるが，日本
や韓国などのように，英語を外国語として学習する





















































































































































東野・髙島（2007 9)；2011 10)）や髙島（2014 11)）は，
第二言語習得理論研究における「タスクを基盤とした








































































文法構造（“Brown bear, brown bear, what do you 










は，“I see a blue horse looking at me.”が問である
“Yellow duck, yellow duck, what do you see?”に対
する答えであれば，次の頁では，見られていた動物




た，最後の呼びかけとして，“Teacher, teacher, what 






















































































えば，東野・髙島，2011: 27–30 10)；髙島，2014: 199 11)）





























































や英語経験などを考慮して，“I can play baseball.”
“I want to be a singer.”など 5語（群）文以内（東
野・髙島，2007: 68）9)で表現されていることが望ま
しい。4．「英語のリズムを感じることができるもの」













































































































絵本 Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?, Have 
You Seen My Cat?など 5種類の絵本を取り上げて単元
を構想し，指導案の作成，教材開発などを行った。ま
た，外国語科用では，The Little Red Hen, CAN I BUILD 
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ANOTHER ME?, I’m the best.など 5種類の絵本を取り
上げ，単元を構想し，指導案の作成，教材開発を行った。
























の流れは，表 6，表 7，表 8に示している。
授業の実施にあたっては，一斉学習で語彙の練習を
する A4サイズの絵カード，グループでカードゲーム
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